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Abstract
　　In this paper, we propose a system for production of blouse and one-piece dresses as adaptive items 
that match the physique of an individual, which are created from a pattern generating system that can be 
customized into various designs. This system (1) can analyze data required for the target items using 3D 
human body analysis application software, (2) enables the development of automatic drafting functions 
of the items to be installed in an apparel CAD system using 3D human body analysis data. With this 
system, it is possible to make patterns that fit various body types in a short time, without the need to 
make fitting adjustments. This system is positioned as “a next generation production system technology 
that corresponds to mass customization” and can contribute to the realization of Society 5.0. 
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(a)インタフェース                                  (b)断面生成 
図2 3D人体分析アプリケーション 
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2.2 ブラウス作成プラグ  
ブラウス作製プラグインは，先に開発したアプリケーションにより採取した水平断面図，矢状断面図，









































































































衿，袖を組み合わせて作図できる機能 14)が開発された．2013 ，3 い，水平






丈と， L，BL ． を利用している部分は，原型の幅を3分割する胸幅，背















(a)作図開始画面                               (b) 水平断面図入力順序 
 


























































(a)作図開始画面                               (b) 水平断面図入力順序 
 





























































本システムにより作図されたブラウスの評価は、2015年12月に大学生 3 名、追加評価2018年 7 月に
大学生 3 名の合計 6 名の実験協力者を得て行った。ブラウスのデザインは、ボックスシルエットとした。







使用し作図した1D 計測の作図は、身頃原型80分、ブラウスの身頃15分、衿 8 分、袖27分の合計130分
間であった。3D計測の作図は、CADでのデータ処理が17分、ブラウス作成プラグインが、ステップモー










































































1D計測 （b）     （c）         （d） 
3D計測 （e）      （f）           （g） 
前面 側面 後面 
後面 側面 前面 
　 ５　ブラウスの着装結果（標準体型）
































































前面のシルエット 11   1    0     0 
後面のシルエット 9    3     0     0 
側面のシルエット 12 0     0     0 
フィット感 8    4     0     0 




1D計測 （b）     （c）         （d） 
前面 側面 後面 
3D計測 （e）      （f）           （g） 










前面のシルエット 11 1 0 0
後面のシルエット  9 3 0 0
側面のシルエット 12 0 0 0
フィット感  8 4 0 0
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